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Climatological features and seasonal feeling in the season called by the same word such as “summer” 
would be rather different from region to region.  Comparison of these features among the different 
regions, including the regions which are not so familiar to the students, would help to promote their 
fundamental ESD literacy, especially relating to the “Understanding of heterogeneous others”. Based on 
that concept, this paper will report an interdisciplinary lesson study for the university students on a theme 
how different the summertime climate and seasonal feeling among Germany, northern Europe and Japan 
are. In this study, the lesson practice was made in 2015 and 2018. In both classes, after the lecture on the 
summertime climate and seasonal feeling in these regions, the students created substitute songs with use 
of the melody of “Alles neu macht der Mai” (“The May makes all things new”, the same melody as a 
Japanese school song “Butterfly”) for the comparison between Germany and Japan. As for that between 
northern Europe, the melody of a Japanese school song “Furu-Sato” (“My country home”) was used for 
the creation of the substitute songs. It is noted that, not only the seasonal mean temperature or solar 
radiation condition, but also the features in association with the large day-to-day temperature variation 
was strongly reflected in the students’ works. 
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野においても，大きく貢献しうる。更に，2015 年 9 月
の国連総会では，「持続可能な開発のための 2030 アジ
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ェンダ」が採択され，17 の目標・169 のターゲットか
ら構成される「持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals, SDGs）」が設定された（UNESCO 














（第 1 図）（加藤・加藤 2019：加藤他 2019 等）。なお
これは，地球市民教育（Global Citizenship Education, 
GCED）とも関わりの深い，「異質な他者への理解


































加藤・別役 2009；加藤(晴)他 2013；加藤・加藤 2005, 
2006, 2011, 2014a, b；加藤・加藤・逸見 2009；加藤・
加藤他 2011；加藤・佐藤他 2011；加藤他 2012；加藤
(内)他 2013；加藤他 2014；加藤他 2015；加藤・加藤・

























































 ドイツ・北欧と日本の「夏」の気候や季節感の違いに注目して音楽と連携した  













































































NCEP/NCAR 再解析データに基づき 10 年分重ねたも










れる（加藤他 2017；濱木他 2018）。 
ドイツ付近の 50°N/10°E における日平均の地上
気温の時系列の例を，1999 年 9 月〜2001 年 8 月につ







7 月後半から 8 月後半にかけての 1 ヶ月半が，季節的
には気温の極大期になる。しかし，ドイツ付近では，
日々の気温の大きな変動を伴いながらも，季節進行と





なお，ドイツ付近では，このような 5 月 1 日は「5
月祭」（“Maifest”）と呼ばれるお祭りの日である。また，











量は 4 月までに比べて 2 倍前後に増加する。これは，


































平均の地上気温の時系列の例を，1999 年 9 月〜2001














た。第 4 図に示す 2000 年夏，2001 年夏もそのような
特徴が明瞭である。しかし，第 5 図によれば，フィン
ランド南部付近では，2000 年夏に関しては 6 月半ば
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第 5図 フィンランド南部付近の 60°N/25°Eにおける日平均地上気温(℃)の時系列を 1999年 9月〜2001 年 8月につい





























































第 7 図 長崎，東京，仙台における半旬平均気温（℃，
細線）と半旬降水量（mm/5日，太線）の季節変化。1971〜














































































 ドイツ・北欧と日本の「夏」の気候や季節感の違いに注目して音楽と連携した  













実施日：2015 年 8 月 27 日（3 日間の集中講義の最終
日に，美術との連携も含めて終日）。 


















実施日：2018 年 8 月 30 日（4 日間の集中講義の最終
日に，美術との連携も含めて終日）。 
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の春と歌―』。協同出版，全 168 頁。 
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